Two cases of bladder cancer in patients with chronic renal failure by 内田, 豊昭 et al.
Title慢性腎不全患者に発生した膀胱腫瘍の2例
Author(s)内田, 豊昭; 竹川, 勝治; 小俣, 二也; 向井, 伸哉; 頴川, 晋; 真下, 節夫; 遠藤, 忠雄; 小柴, 健




Type Departmental Bulletin Paper
Textversionpublisher
Kyoto University
泌 尿紀 要39=1167-1170,1993 1167
慢性腎不全患者に発生した膀胱腫瘍の2例
北里大学医学部泌尿器科学教室(主任:小柴 健教授)
内田 豊 昭,竹 川 勝 治,小 俣 二 也,向 井 伸哉
頴川 晋,真 下 節夫,遠 藤 忠 雄,小 柴 健
TWO CASES OF BLADDER CANCER IN PATIENTS 
      WITH CHRONIC RENAL FAILURE
Toyoaki Uchida, Katsuharu Takekawa, Tsuguya Omata,
Nobuya Mukai, Shin Egawa, Setsuo Mashimo,
Tadao Endo and Ken Koshiba
From the Department of Urology, Kitasato University School of Medicine
   We report here two cases of bladder cancer in patients with chronic renal failure who had 
been treated with hemodialysis. Case 1: A 58-year-old male on hemodialysis for 3 years visited 
with  a complaint of gross hematuria. Transurethral resection of the bladder tumor (TUR-Bt) was 
performed and histopathological examination showed grade 1, stage pTa transitional cell carcinoma 
(TCC). The patient was followed for 4 years postoperatively without recurrence. Case 2: A  64-
year-old male with hemodialysis for 1 week was referred to our department with a gross hematuria. 
TUR-Bt was conducted and histopathological findings showed grade 2, stage pTlb TCC. In April, 
1992, he revisited our hospital with bladder tamponade due to massive hematuria, and TUR-Bt was 
performed. Histopathologically, the tumors were grade 2, stage pT2 TCC. He was followed for 1 
year without recurrence. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 39: 1167-1170, 1993) 












導入とな り,その後2年 間週3回 の維持透析が施行さ
れていた.
現病歴3平成1年1月,肉 眼的血尿が出現 した た
め,当科受診した.膀 胱鏡にて後三角部に位置する小
指頭大で乳頭状有茎性の単発腫瘍が発見された。
入 院 時 現症:身 長165cm,体 重46kg,血 圧162/
88,脈拍72/分(整),1日 尿 量900ml,表 在 リソパ節
触 知せ ず.
入 院 時 検 査 所 見=一 般 採 血,生 化 学;WBClo,500/
mm3,RBC248×104/mm3,Hb7.59/dl,Ht23.7
%の 貧血 とBuN38mg/dl,cr6。8mg/d1の高 値 を
示 した 以外 特 に 異 常 は 認 め られ なか った.
尿検 査 所 見=尿 蛋 白(什),糖(一),RBC多 数1
hpf,WBC無 数/hpf,尿細 胞 診classII.
入 院 後 経 過:膀 胱 腫 瘍 の診 断 の も とに 平 成 元 年2月
6日入 院 した.手 術 は 硬 膜外 麻 酔下 にて 経 尿 道 的 膀 胱
腫 瘍 切除 術(TUR-Bt)を 施 行 した.血 液 透 析 は 手 術
翌 日か ら開始,そ の後 は週3回 に て施 行 した.病 理 組
織 学 的 に はgradeI,stagepTaの移 行 上 皮 癌 で あ
った.
術 後4年 経 過 した 現 在 再 発 もな く定期 的 に外 来 通 院



























































































































































































































































































































































































透 析 会 誌16:125,tg83
透 析 会 誌16:125,1983
臨泌37:339,1983
透 析 会 誌 且7:389,1984
透 析 会 誌19=1105,1986
透 析 会 誌19:1105,1986 冴
耳
透 析 会 誌19;1105,1986" 四




日泌 尿 会 誌79、755,】988昨　
泌 尿 紀 要35:1179,1990i藩
日泌 尿 会 誌81・1412,1990霞
日泌 尿 会 誌81:130,1990



























2)吉 田 栄 「 堀 見 忠 司,二 宮 基 樹 ほ か:慢 性 腎
不 全 患者 に お け る悪 性 新 生 物 発 生 に 関 す る臨 床 的
お よ び 免 疫 学 的研 究.癌 の 臨31:1403-1406,
1985
3)二 木 源,宍 戸 洋,門 馬 弘 道,ほ か:維 持 透 析
患 者 に 見 られ た 悪 性 腫 瘍 症 例 の 検討.透 析 会 誌
19:835-・842,1986
4)OtaK,YamashitaN,SuzukiT,etal.;
Malignanttumorsindialysispatients=A
nationalwidesurvey,ProcEDTA18:724-
730,1981
5)MiachpJ,DowbornJKandxipPelJ:
Neoplasmainpatientswithchronicrenal
failureonlong-termdialysis.ClinNephrol
5=101-104,1976
(R.eceivedonApri112,1993AcceptedonJuly1,1993)
